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剰に反応する傾向であり（Downey & Feldman, 1996），　
パーソナリティ特性の一つであると考えられている
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It has been suggested that the higher the expectation of rejection, the more strongly one is likely to perceive any given 
interpersonal interaction as rejection (Suyama, 2016). We consider the possibility that rumination is associated with the 
expectation of and perceptions related to rejection; however, this potential connection has not been directly examined. In 
this study, we explored the relationship between rumination and expectations and perceptions of rejection. Our results of 
correlation analysis revealed that those who tend to ruminate are more likely to anticipate rejection in response to an 
otherwise ambiguous event when the experience of the rejected has accumulated. In the future, it will be necessary to 
determine whether similar results can be obtained by intervention to limit rumination.
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F i g u r e  1 .  本 研 究 に お い て 想 定 し て い る 各 変 数 の 関 係 図 。 2  














































（7）被拒絶感：先行研究（巣山，2016; Kawamoto et al., 




















































































T a b l e  1  1  
記 述 統 計 量  ( N  =  2 1 )  2  
 3  
N o t e .  R R Q ;  R u m i n a t i o n - R e f l e c t i o n  Q u e s t i o n n a i r e ,  4  
J - I P S M ;  I n t e r p e r s o n a l  S e n s i t i v i t y  M e a s u r e ,  5  
P B R S ;  P o s i t i v e  B e l i e f s  a b o u t  R u m i n a t i o n  S c a l e ,  6  
N B D R Q ;  N e g a t i v e  B e l i e f s  a b o u t  D e p r e s s i o n  7  
R u m i n a t i o n  Q u e s t i o n n a i r e  8  
  9  
変数名 最小値 最大値 平均値 標準偏差
RRQ 22 54 41.67 8.47
J-IPSM 28 53 38.90 7.73
PBRS 14 36 25.86 4.78
NBDRQ 18 71 44.90 13.92
拒絶知覚 (第1試行) 15 60 29.00 10.07
拒絶知覚 (第2試行) 5 35 18.95 7.87
拒絶知覚 (第3試行) 3 20 9.81 4.61
拒絶知覚 (第4試行) 3 35 19.95 8.25
拒絶知覚 (第5試行) 15 80 39.52 14.99
拒絶予期 (第1試行) 20 40 30.00 5.45
拒絶予期 (第2試行) 10 40 22.33 9.52
拒絶予期 (第3試行) 1 25 11.00 7.24
拒絶予期 (第4試行) 0 40 21.33 9.29
拒絶予期 (第5試行) 15 55 31.14 8.24
被拒絶感 (第1試行) 1 8 3.71 2.35
被拒絶感 (第2試行) 2 8 5.62 1.72
被拒絶感 (第3試行) 2 9 6.90 2.12
被拒絶感 (第4試行) 3 8 5.14 1.71
被拒絶感 (第5試行) 1 7 3.24 1.76
Note. R Q; Rumination-Reflection Questionnaire, J-IPSM; Interpersonal Sensitivity Measure, PBRS; 
Positive Beliefs about Rumination Scale, NBDRQ; Negative Beliefs about Depression Rumination 
Questionnaire.
Table 1








正の相関が示された（r = .61, p < .01）。また，第 3試行
後の拒絶予期と，J-IPSMとの間に有意な中程度の負の
相関が示された（r = －.44, p < .05）。
　仮説（1）に関しては，第 4試行後の拒絶予期と RRQ
との間に有意傾向の弱い負の相関が，PBRSとの間に
有意な中程度の負の相関が示された（r = －.37, p < .10; 




Note.  RRQ; Rumination-Reflection Questionnaire, J-IPSM; Interpersonal Sensitivity Measure, PBRS; Positive 
Beliefs about Rumination Scale, NBDRQ; Negative Beliefs about Depression Rumination Questionnaire. 
**p <.01 *p <.05 †p <.10
Table 2
課題前に測定した各変数における Spearmanの順位相関係数（N = 21）
 17
T a b l e  2  1  
課 題 前 に 測 定 し た 各 変 数 に お け る S p e a r m a n の 順 位 相2  
関 係 数  ( N  =  2 1 )  3  
 4  
N o t e .  R R Q ;  R u i n a t i o n - R e f l e c t i o n  Q u e s t i o n n a i r e ,  5  
J - I P S M ;  I n t e r p e r s o n a l  S e n s i t i v i t y  M e a s u r e ,  6  
P B R S ;  P o s i t i v e  B e l i e f s  a b o u t  R u m i n a t i o n  S c a l e ,  7  
N B D R Q ;  N e g a t i v e  B e l i e f s  a b o u t  D e p r e s s i o n  8  
R u m i n a t i o n  Q u e s t i o n n a i r e  9  
* * p  < . 0 1  * p  < . 0 5  † p  < . 1 0  1 0  




PBRS .59** .36 -
NBDRQ .39† .46* -.03
Note.  RRQ; Rumination-Reflection Questionnaire, J-IPSM; Interpersonal Sensitivity Measure, PBRS; Positive Beliefs about 
Rumination Scale, NBDRQ; Negative Beliefs about Depression Rumination Questionnaire. 
**p <.01 *p <.05 †p <.10
Table 3
各変数における Spearmanの順位相関係数（N = 21）
 18
T a b l e  3  1  
各 変 数 に お け る S p e a r m a n の 順 位 相 関 係 数  ( N  =  2 1 )  2  
 3  
N o t e .  R R Q ;  u m i n a t i o n - R e f l e c t i o  Q u e s t i o n n a i r e ,  4  
J - I P S M ;  I n t e r p e r s o n a l  S e n s i t i v i t y  M e a s u r e ,  5  
P B R S ;  P o s i t i v e  B e l i e f s  a b o u t  R u m i n a t i o n  S c a l e ,  6  
N B D R Q ;  N e g a t i v e  B e l i e f s  a b o u t  D e p r e s s i o n  7  
R u m i n a t i o n  Q u e s t i o n n a i r e  8  
* * p  < . 0 1  * p  < . 0 5  † p  < . 1 0  9  
 1 0  
  1 1  
RRQ J-IPSM PBRS NBDRQ
拒絶知覚 (第1試行) -.11 -.07  .32 -.08
拒絶予期 (第1試行) -.40† -.38† -.22 -.37†
拒絶知覚 (第2試行) -.24 -.40† -.28  .15
拒絶予期 (第2試行) -.04  .17  .04 -.18
拒絶知覚 (第3試行) -.11 -.35 -.03 -.24
拒絶予期 (第3試行) -.18 -.44* -.29 -.15
拒絶知覚 (第4試行) -.17 -.14 -.26 -.05
拒絶予期 (第4試行) -.37† -.34 -.48* -.11
拒絶知覚 (第5試行)  .28  .29  .02 -.17
拒絶予期 (第5試行)  .17 -.03 -.03 -.10






































































**p <.01 *p <.05 † p <.10
Table 4
課題中に測定した各変数における Spearmanの順位相関係数（N = 21）
 19
T a b l e  4  1  
課 題 中 に 測 定 し た 各 変 数 に お け る S p e a r m a n の 順 位 相2  
関 係 数  ( N  =  2 1 )  3  
 4  
* * p  < . 0 1  * p  < . 0 5  † p  < . 1 0  5  
  6  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1) 拒絶知覚 (第1試行) -
2) 拒絶予期 (第1試行) 　.40† -
3) 拒絶知覚 (第2試行)  .19 .35 -
4) 拒絶予期 (第2試行)  .32  .45*  .25 -
5) 拒絶知覚 (第3試行) -.17 .17  .23 -.08 -
6) 拒絶予期 (第3試行) -.17 .28  .37  .25     .61** -
7) 拒絶知覚 (第4試行)  .19 .21  .34  .29  .28 .46* -
8) 拒絶予期 (第4試行) -.02  .46*  .32  .03  .29 .55** .68** -
9) 拒絶知覚 (第5試行)  .18 .14 -.22  .17 -.37 -.08 .13 .22 -
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